




Adolescent Development at the Young Men’s House (Neyako)  
in Toshijima Island, Mie Prefecture
Hidemi SAWADA
There are young men’s houses, called “neyako”, on Toshijima Island, Mie Prefecture.　
The present study aims to clarify features of the young men’s houses, using a participant-
observer methodology and the interview method.　At Toshijima Island, before leaving junior high 
school, the young men’s parents ask Neya-oya parents to promote social education for their 
children to live in the community.　The young men are closely related to not only their true parents 
but also the secondary parents (Neya-oya).　After eating supper at home, the young people get 
together in the young men’s house (neyako) almost every Friday night.　At the neyako, social 
training is given to the young men by the Neya-oya parents.They learn precious moral values, about 
human relations with and respect for others in the community.　Moreover, they obtain useful 
advice on their career possibilities, and how to deal with the opposite sex.



















































































































































































































































表 2　三重県鳥羽市答志島の寝屋子の現状（1998年 3 月現在）
寝屋子 職業 先代 寝屋子誕生年 寝屋親歳 *1 歳差
吉平 漁業 × 71年 37歳 22年
○ト 教師 × 72年 33歳 18年
増よむ 漁業 ○ 73年 35歳 20年
太郎市 漁業 ○ 74～76年 59歳 44年
仁八 漁業 × 75年 38歳 23年
金市 元会社員 × 75年 50歳 35年
井村 漁業 × 76年 34歳 19年
川エ 漁業 × 76年 43歳 28年
作よむ 漁業 × 77年 42歳 27年
佐次郎 飲食業 × 77年 46歳 31年
浜よし 菓子製造 × 78年 53歳 38年
作内 漁業 × 79年 44歳 29年
宏吉 石油販売 × 80年 38歳 23年
久太郎 漁業 ○ 81年 36歳 21年
佐良 大工 × 82年 40歳 25年
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